













A Study on Interruptions in the Conversations:
To Demonstrate the Features of the 
Conver sation between Japanese Native 
Speakers and Chinese Japanese Learners
LIU Jiajun
This study aims to investigate the features of interruptions in small 
group conversations by Japanese native speakers (JNSs) and Chinese 
Japanese learners (CJLSs). This study will demonstrate the features of 
interruptions from the point of view of position and function. The posi-
tion of interruption was classifi ed into “at the beginning of turn”, “sub-
ject”, “predicate”, and “dependent clause”. And the function of interrup-
tion was classifi ed into “interruption in the fl oor of the previous speaker” 
that includes “supplementation”, “comment”, “question” and “preoccu-
pation”, and “interruption which creates a new fl oor” that refers to “a 
new topic.”
The participants of each group were two Japanese native speakers and 
two Chinese Japanese learners. The topics of the discussion were “What 
should you study in the graduate level?” and “How about the life at the 
graduate level?” The fi nal results indicate that,
(1)  From position of interruption, it shows that interruption in “subject” 
was 20.00% and in “predicate” was 65.45% by the JNSs. Clearly the 
interruption concentrated on the “predicate”. On the other hand, the 
interruption by the CJLSs was 35.62% in “subject” and 43.83% in 
“predicate”. The interruption concentrated on both positions.
(2)  From function of interruption, there were high frequencies of the 
“interruption in the floor of the previous speaker” (it refers to 
“comment”, “question” and “preoccupation”) by the JNSs. Inter-
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rupter tended to share the fl oor with the previous speaker via the 
interruption. On the side of CJLSs, they highly tended to create a 






















































































































































































































































































1J1：  えなん‐なんでじゃあ ： 
2C1：  はい。






































































































































































2J2：  　　　　　　　　　　　　　［あ heh あ
れ難しそう。









































3C2：  え ： となんかえっと日系企業の中でなん
か翻訳とかそれをやったんですけれども、
4J2：  うんうん。






























































































母語話者 5（9.09％） 11（20.00％） 36（65.45％） 3（5.46％） 55（100％）












補足 評価・感想 質問・確認 先取り 新情報の提示
母語話者 17（30.91％）11（20.00％）6（10.91％）11（20.00％） 10（18.18％） 55（100％）































5（9.09％） 11（20.00％） 36（65.45％） 3（5.46％）
55（100％）
補足  0  0 17 0
評価・感想  0  0  9 2
質問・確認  0  0  6 0
先取り  0  7  3 1




11（15.07％） 26（35.62％） 32（43.83％） 4（5.48％）
73（100％）
補足  0  0  7 0
評価・感想  0  0  3 1
質問・確認  0  0  5 1
先取り  0  9  4 1













































































1J1：  学ぶべきことって、ぼく ： は普通に自分の専門（ ．）って［いうか、
2C2：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［でご専門
はなんですか
3J1：  日本語教育です。
4C2：  ああす ： ごいですね将来、中国とかほかの国に行ったりはするんで
‐しますか↑
5J1：  あ今までず ： と














































2J1：  えでも ｛受験者数が｝ すごい多かったんじゃないですか。
3J2：  多かった。
4J1：  ↑えじゃあすごいえば‐選［ばれて、



























































先取り 8 評価・感想 6
新情報の提示 5 質問・確認 5





















補足 7 質問確認 2










新情報の提示 6 質問確認 6









質問確認 3 先取り 3
評価・感想 2 補足 2
両方中断



































































 4） 本研究では杉戸（1987）でいう「あいづち的な発話」 （「ああ」「うん」「そう」
のような応答詞を中心とする発話）は考察の対象外とする。
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